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  Twenty－four patients with advanced genitourinary cancer were treated with cis－diamminedi－
chloroplatinum （II ） （CDDP） alone er three combination regimens． Three regimens were used：
CBV regimen； CDDP， bleomycin （BLM） and vincristine （VCR）， ACE regimen； adriamycin（ADM），
CDDP and cyclophosphamide （EDX）， CMF regimen； CDDP， mytomycin C （MMC） and 5－Fu．
  In treatment with CDDP alone， one patient with testicular tumer achieved complete response，
and in three no change inc正uding one renal cell carcino皿a and two prostatic carcinomas and in a
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patient wi，th． bladder tumor， progressive disease were poted．
   ’ln the combination regimens with CDDP and other agents， four of seven patients with testiculqr
tumor achieved complete response and three patients showed partial response． Among six patients
with rep． al cell c4rc’奄獅垂奄氏fa except 1 no evaluable case， one patient achieved complete resp6nSe， and
three no change and one progressive disease were noted． ln two of three showing no change was
observed signifiCant subje¢tive improvement’． Four bf five patients with urothelioma obtained partial
response and the other showed’垂窒盾№窒р唐唐奄魔?disease． A case of prostatic carcinoma was no change and
a case of penile cancer showed partial response．
   Gastrointestinal toxicity occurred in all patients． Leucopenia less than 2，000／mm3 was seen
in 4 patients （170／o） and renal dysfunctiort in 4 （170／．）． These side effects were transient except 1
patient．
            1． 緒     言








           ．2．対     象
  対象症例は1979年4月～1981年7月にかけて神戸大
学およびその関連病院泌尿器科にて治療を受けた計測
          NHsxpt／Cl










Table 1． Stage IV renal adenocarcinbma ptetreatment data and’Patients response
Case           Sex     Name
No．           Age
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CR．： complete response， NC：no change， PD：progresive disease
            藤井・ほか：尿路性器癌・CDDP
Table 2． Advanced urothelioma pretreatment data and patient response
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case        Age    Name        SexNo， Disease・・ Histology Metastasis Prior Therapy
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B．T．：biadder tumor， UT：ureter tumor， T．C．C．：transitional ceU
S．C．C． ： squamous cell carcinoma， PR ： pertia’P response，
carclnoma
Table 3． Stage III testicular germ cell tumor pretreatment data and patient response
Case
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  unknown
（B－HCG t， AFP t）
   lung
   lung
 lymph node
 （bulky tumor）
   lung
   lung
 lymph node
   lung
 lymph node
 （bulky tumor）




























     13 Mon13Mon    Survivai
    16Mon16 Mon    Survivai
6 Mon 11 Mon
OMon Death
     4 Mon4 Mon    Survival
     3 Mon2 Mon    Survivar
     5 Men2 Mon     Death
ECC ： embryonal cell carcinoma， S ： seminoma， C ： choriocarcinoma
Orch ： orchiectomy， RLND ： retroperitoneal lymph node dissection
および腎機能検査にて障害を認めたものはない．










 1回CDDP 25 mg連続5日間を3週間ごとに，
あるいは1回50mgを／週間ごとに投与することを
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Table 4． Prostatic’ and penile cancer pretreatment data and patient response
Case Name          Disease
No． Age
．臼蓬，謙磁二三、s
Pbior Therapy ChemotherapyKoyama ・ Saito Evaluation





N．T．     Pro．C74
T．K．     Pre．C68































       10Mon3 Mon       Surviva1
2 Mon3 MonDeath
       2 Mon2 Mon       Survivai
Pro C：prostate canceらPen C：penile cancer，
SCC ： squamous cell carcinoma．
PDA ： poorly differentiated adenocarcinoma，
Table 5． CBV Regimen Table 6． AGE Regimen
Cytoreductive chemotherapy Cytoreductive chemotherapy
  CDDP 25mg Day 1－5
  BLM   10mg  Day 1一フ
  VCR 2mg Day l
 （PRD 20 mg Day 1－7）
every 3－4W， tota目一3 course
   CDDP 25 mg
   EDX 400mg
   ADM 10mg







Consolidation chemotherapy Consolidation chemotherapy
Renal adenocarcinoma
CDDP 25rng Day l
BLM 30mg Day l
VCR l mg Day 2
every 1 M． total 3 course
  Testicular tumor
CDDP 50mg Day l
BLM 30ms Day l
VBL 10mg Day 2
 0r
（VCR l mg Day 2）
every 1 M． total 6 course
    Bladder Tumor
EDX 100mgP．O． Day l－4
CDDP 25mg Day 8
ADM 30mg Day 8
every 1 M． tota［6 course
 Testicuiar Tumor
EDX loOmgP．O． Day l－4
CDDP 50mg Day 8
ADM 30mg Day 8
every 1 M． total 6 course









ACD O．5mg Day l－5
1st year：every 2 M．






  25 mg
1 M．
Tumor
  Day 1－4
  Day 8
一EME！LI－L：ll：ny．一
  Testicular Tumor
ACD O．5mg Day l－5
1st year：every 2 M．
2nd year：every 3 M・
原則とした．
   CDDP多剤併用療法








apyとしてCDDP 25 mgとBLM 30 mgを1日目
に，VCR lmgを2日目に投与し，これを1ヵ月C“
とに3クール行なう．さら．にmaintenance therapy．
してCDDP 25 mgとVCR l mgを1ヵ月ごと
に投与する．
 睾丸腫瘍の場合はconsolidation therapyとして
CDDP 50 mgとBLM 30 mgを1日目に， vinbla・
stin （VBL）10 mgあるいは VCR l mgを2日目















every 3－4 W． total 1－3 course
7日閲連続投与し，これを3～4週間ごとに1～3ク
ール行なう，




 なお， cytorcductive therapy 中は原則として
hyPeralimentationを行ない，この間症例によりpre－
donisolone 20 m9連続7日間投与を行なった．





























 consolidation therapyはEDX lOO mgを経口投









 3）CMF regimcn（Tablc 7）：本療法はurotheli－
omaに対する療法とした．
 本療法のcytoreductive therapyはCDDP 25 mg
を連続5日間，mitomycin C（MMC）6mgを3，7





























 症例5はcytoreductive therapy 1クール終了ll日
工に，急性腎不全と肺線維症を併発し死亡したので，
本療法の効果判定に際し除外症例とした．
 2）urothelioma：advanced urothelioma 5例に対
するACEあるいはCMF療法の成績をTable 2に
upper： pre CBV treatment
lower： post CBV treatment
 Fig． 2． CT of case 1
（Renal adenDcarcinoma）
upper： pre ACE trcatment
lower： post ACE treatment
  Fig．’ 3． CT of case 7
    （Bladdcr tumor）
曳
鍮熱㌦謡







upper： pre ACE treatment
lower： post ACE treatment
Fig． 4． Cystogram of case 12







   pre CBV treatment post aBV treatment





upper： pre CBV treatment
Iower： post CBV treatment
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    pre CBV treatment post CBV treatment
Fig． 8． Chest film of case 19 （Testicular tumor： embryonal cell carcinoma）
  Table 8． Clinical course in case No． 15
ECOG regimen‘） ACE ACE ACE ACE














78 79 80 8110 147 10 147147
 ECOG ：eastern cooperative oncology group． cyto ： cytoreductive therapy．








































































     upper： pre CBV treatment
     lower： post CBV treatment
Fig． 9． Photograph of case 24 （Penile cancer）
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Table 10． PVB・VAB工II・SWOG treatment reglmen and the clinical results
PVB 25） VAB皿26） SWOG 27）
    CDDP 20 mg／ m’ day 1－5















CDDP 25rng／rn’ day 1一一5
BLM smg／㎡×2／W
VBL 15mgノ㎡ dayで





















































































































































































 2）Stage IV腎細胞癌6例に対しCBV regimenを
試み，著効／例，不変3例，進行1例が得られ，：不変
症例3例中2例lC著明な自覚症状の改善が得られアニ．
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訂  正
Table lの脚註pr．ogcsiveをprogressive
Table 2．の脚註Pe「tialをPa「tial
Table 3のResponsをResponse
．Tabie 7のchemotheraqyをchemotherapy
Tablc 8のregimen4）をregimen3）
Table IOのRelapsをR．elapse， ResponsをResponseに訂正します．
